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ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻬﺪف ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ إﻟـﻰ دراﺳـﺔ اﻟﺤﻜـﻢ اﻻﻋﺮاﺑـﻲ ﻻﺳـﻢ )ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻠﺠـﻨﺲ وﺗﻜـﺮاره وﺗﺒﻴـﺎن أراء اﻟﻨﺤـﺎة
ﻓﻴﻪ .وﻛﺬﻟﻚ دراﺳﺔ ﻟﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮب اﻟﻮاردة ﻓﻴـﻪ .وﻗـﺪ ﻗﺴـﻢ اﻟﺒﺤـﺚ إﻟـﻰ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ،وﺳـﺘﺔ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ،وﺧﺎﺗﻤـﺔ ،وﻣـﻦ
أﺑﺮز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ :أ ن ﻋﻠّـﺔ إﻋﻤـﺎل)ﻻ( ﺗﻜﻤـﻦ ﻓـﻲ وﺟـﻮد ﻋﻠﺘـﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـﺘﻴﻦ :إﺣـﺪاﻫﻤﺎ ﻋﻠـﺔ
اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑـ )إ ن( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إ ن )ﻻ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻌﺎم ،و)إ ن( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ اﻟﻌـﺎم ،أﻣـﺎ اﻟﻌﻠـﺔ اﻷﺧـﺮى ﻓﻬـﻲ ﻋﻠـﺔ
اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إ ن )إ ن( ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻹﺛﺒﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ )ﻻ( ﺗﻮﻛﻴـﺪ اﻟﻨﻔـﻲ .أ ن ﺳـﺒﺐ ﻋﻤـﻞ )ﻻ( ﻓـﻲ اﻟﻨﻜـﺮة
دون اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ﻷ ن اﻟﻨﻜﺮة ﻳﻔﻴﺪ ﻧﻔﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻌﺎم ،أﻣﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔـﻲ اﻟﻌـﺎم ،أ ن اﺳـﻤﻬﺎ إذا ﻛـﺎن
ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﺗﻜﺮارﻫﺎ أ ن ﺑﻘﺎء ﺧﺒﺮﻫﺎ وﺣﺬﻓﻪ ﻣﺘﻌﻠﱢﻖ ﺑﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺤﺘ ﺞ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ،ﺗﻜﺮار )ﻻ( ،ﺣﺮﻛﺔ اﺳﻢ )ﻻ( ،ﺣﺮﻛﺔ ﺧﺒﺮ )ﻻ( ،اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻨﻜﺮة.
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The Syntactic Analysis and the Parsing of the Subject of the Negative
Particle (La) in Arabic
Zakaria Al-Btoush, MOE, Jordan.
Sateh Al-Thunebat, Department of Arabic Language and Literature, The
University of Jordan, Jordan.

Abstract
This paper aims to study the syntactic analysis and the parsing of the subject of the
negative particle (la) In Arabic. And to analyze its faction ad repetitive occurrence. It
also explores syntacticians analyses of its subject ad predicate. In addition, it investigates
its occurrence in Arabs dialects. The results reveal that: the problem of (la) functioning
is related to two contradicted points, first, (la) implies general negation whereas (inna)
implies emphatic. Second, (inna) indicates general affirmative while (la) indicates
general negation. Another result indicates that the reason for its functioning in the
definite rather than the indefinite is that the latter indicates la's general negation but the
definite does to. Also, the ellipsis of its predicate or not depends on the Arabic dialects.
Keywords: The negative particle la, Paring la subject, Parsing la predicate, Definite,
Indefinite.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 أو ﻻ اﻟﺘﺒﺮﺋﺔ،ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ
 ﻓﻴﺒﻨﻰ،ﺔ وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻟّﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ ﺧﺎﺻ،(ﻞَ )إنﻤ ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋ ﻓﻲ أنﻻ ﺷﻚ
 وﻻ ﻓﻲ، وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ،ﻟًﺎ أو ﻣﻄﻮ، ﻛﺎن ﻣﻀﺎﻓًﺎ وﻳﻌﺮب إن،ا ﻛﺎن ﻣﻔﺮدﻣﻌﻬﺎ إن
، وﻻ ﺗﻠﻐﻰ ﺑﺤﺎل،ﺔ دون اﻟﻤﻮﺿﻊ وﻻ ﻳﺘﺒﻊ اﺳﻤﻬﺎ إﻟّﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﺧﺎﺻ-ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة- ،اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
، وأﻻ أﺑﺎ ﻟﻲ،ا وأﻻ ﻣﺎءَ ﺑﺎرد ﻟﻲ؟ وأﻻ ﻣﺎءً ﺑﺎرد "أﻻ ﻏﻼم: وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ،وﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ
 وذﻛﺮ،"ا؟ا ﺣﻠﻮ وﻋﺴﻠًﺎ ﺑﺎرد،ً وأﻻ ﻣﺎء، وأﻻ ﻣﺎءَ وﻟﺒﻨًﺎ، وأﻻ ﻏﻼﻣﻴﻦ أو ﺟﺎرﻳﺘﻴﻦ،وأﻻ ﻏﻼﻣﻲ ﻟﻲ
 دﺧﻮل أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻚ إﻟّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ؛ ﻷن أﻻ ﻏﻼم: أﻓﻀﻞُ ﻣﻨﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻓﻲ أﻻ ﻏﻼم: ﻗﺎلﻦ ﻣﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أن
 ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ- وإذا ﻓﺼﻠَﺖْ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﻢ واﻟﺼﻔﺔ –اﻟﻤﺸﺘﻖ،اﻟﻬﻤﺰة أﺿﺎﻓﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻤﻨﻲ
،ا؟" ﻓـ)اﻟﺒﺎرد( ﻟﻠﻤﺎءا ﺣﻠﻮ "أﻻ ﻣﺎءَ وﻋﺴﻠًﺎ ﺑﺎرد: وذﻟﻚ ﻧﺤﻮ،اﻟﺼﻔﺔ إﻟّﺎ اﻟﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ
.(1)و)اﻟﺤﻼوة( ﻟﻠﻌﺴﻞ
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اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻋﺮاﺑﻲ ﻻﺳﻢ )ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ
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وﻧﻮع اﻟﻬﻤﺰة اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ،وﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺜﺒﻮت ،وﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻞ )ﻻ(،
ﻣﻊ اﻟﻬﻤﺰة ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺬﻓﻬﺎ ،وﻟﻜﻨّﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘّﻤﻨﻲ ،ﻓﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﺪم دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺳﻴﺎن ،إذن ﻳﺠﻮز اﻟﺮﻓﻊ ،أو اﻟﻨﱠﺼﺐ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻬﺎ ،وﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" :ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ
ﻏﻼم وﻻ ﺟﺎرﻳﺔَ ،ﻗﺎل :أﻻﻏﻼم وأﻻ ﺟﺎرﻳﺔَ" ،وأﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻤﺰة ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻤﻨﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻨﺼﺐ
واﺟﺐ ،وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻌﺮب" :أﻓﻼ ﻗِﻤﺎص ﺑﺎﻟﻌﻴﺮ؟").(2
وذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة ﻛﺎﻟﻤﺒﺮد إﻟﻰ أن ﺣﻜﻤﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻟﻠﺘﱠﻤﻨﻲ ﻛﺤﻜﻤﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﺠﺮدة ﻣﻦ اﻟﻬﻤﺰة؛ ﻷ ن
اﻟﻨﻔﻲ ﻣﺤﺾ ،وﺧﺎﻟﺺ ،وﻋﻨﺪﺋﺬٍ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ،أو ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﻓﻴﺘﺒﻊ اﺳﻤﻬﺎ
ﺣﻴﻨﺌﺬٍ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ ،أو أن ﺗُﻠَﻐﻰ ،وأﻣﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻤﻞ
ﻟﻴﺲ ﻓﻼﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻻ ﺗَﻌﻤﻞ إﻟّﺎ ﻓﻲ ﻧﻜﺮة ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻬﺎ) .(3وﻗﺪ
أﺷﺎر أﺑﻮ ﺣﻴﺎن إﻟﻰ أن ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أن اﻟﺘﻤﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ ،وأﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ
ﻏﻴﺮه ،ﻛﺎﻟﻤﺒﺮد ﻓﺈن اﻟﺘﻤﻨﻲ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮ).(4
وﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أﻧّﻪ إن ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻤﻨﻲ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺘﺠﺮد ﻋﻨﻪ اﻻﺑﺘﺪاء ،وﻳﻜﻮن ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ
اﻟﻨﺼﺐ ،واﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ" :اﻟﻠﻬﻢ ﻏﻼﻣﺎ"؛ أي :ﻫﺐ ﻟﻲ ﻏﻼﻣﺎ).(5
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ )ﻻ(:
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪ)ﻻ( ،ﻓﺬﻫﺐ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ،ﻛﺎﻷﺧﻔﺶ إﻟﻰ أﻧّﻬﺎ
ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء) ،(6وﺗﺒﻌﻪ ،واﻟﻤﺎزﻧﻲ ،واﻟﻤﺒﺮد) ،(7وأﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،إذ ﻳﻘﻮل" :إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء،
وﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ") .(8وذﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ واﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﻛﺄﺑﻲ
إﺳﺤﺎق اﻟﺰﺟﺎج إﻟﻰ أن اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻓﺘﺤﺔ إﻋﺮاب ،ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ رﺟﻞَ" ،ورده اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ وإن ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻠﻪ ﻟﺒﻄﻞ؛ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﱠﻈﺎﺋﺮ).(9
وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔَ ﺑﻨﺎءٍ ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ إﻟﻰ أن) ﻻ( ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ ،وإن ﻛﺎن ﻣﺒﻨﻴﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ،ﺑﻞ ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ أﻧّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ،وإﻧّﻤﺎ ﻫﻮ وﺣﺪه ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ رﻓﻊ ،وأﻣﺎ
ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺎﺋﻪ؛ ﻓﻸﻧّﻪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ  -ﻣِﻦ ،وﻻ-؛ أي :ﻟﺘﺮﻛﱡﺒﻪ ﻣﻊ )ﻻ( ،واﻷﺻﻞ :ﻻ ﻣِﻦ رﺟﻞ ،وإن ﻛﺎن
ﻣﺜﻨﻰ ،أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻮاو واﻟﻨﻮن ،وأن ﻣﻦ ﻗﺎل إن اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻓﻲ )ﻻ رﺟﻞَ( ،ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء ﻓﻴﺠﻌﻞ اﻟﻤﺜﻨﻰ،
واﻟﺠﻤﻊ ،ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﺎء ،وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ" :ﻻ اﺑﻨَﺘَﻴﻦ ﻟﻚ ،وﻻ ﺑﻨِﻴﻦ ﻟﻚ") .(10
وﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ اﺳﻢ )ﻻ( اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ،واﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻨﺎؤه ،ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ ﺟﺮ م
ﻵﺗﻴﻨﱠﻚ ،"و"ﻻ ﺟﺮم ﻗﺪ أﺣﺴﻨﺖ" ،وأﺷﺎر اﻟﻔﺮاء إﻟﻰ أن اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﻓﺴﺮوﻫﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ )اﻟﺤﻖ،(
وأﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ :ﺟﺮﻣﺖ ،أي ﻛﺴﺒﺖ اﻟﺬﱠﻧْﺐ اﻟﺬي ﺟﺮﻣﺘﻪ ،وأﻧّﻪ ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺠﻴﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻤﻴﻢ ،ﻓﻘﺎﻟﻮا" :ﻻ ﺟﺮ أﻧﱠﻚ ﻗﺎﺋﻢ" ،وﻧﺴﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﻠﱡﻐﺔ إﻟﻰ ﻓﺰارة) .(11
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺒﻄﻮش واﻟﺬﻧﻴﺒﺎت

وﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ - اﻟﺬي أﺳﻤﺎﻫﺎ ﻻ اﻟﺘﺒﺮﺋﺔ ،وﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻜﺮة -أن اﻻﺳﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ أﻧّﻪ
ﺧﻠﻂ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺗﻔﺎرﻗﻪ ،وﻻ ﻳﻔﺎرﻗﻬﺎ ،وﻋﺪه ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﻨﻪ ،آﺧﺬًا ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ) .(12
وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺳﻢ ﻣﻀﺎﻓًﺎ ،ﻟﻔﻈًﺎ ،أو ﺗﻘﺪﻳﺮا ،ﻧﺤﻮ" :ﻻ ﻣﺴﻠﻤﺎتِ زﻳﺪ ،وﻻ ﻣﺴﻠﻤﺎتِ ﻟﻚ"،
ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻜﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ؛ ﻷﻧّﻪ ﻣﻌﺮب ،وﻟﻜﻦ إذا ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻣﻊ اﺳﻢ آﺧﺮ ،ﻧﺤﻮ" :ﻻ ﺳﺮح ﻣﺴﻠﻤﺎتَ"،
ﻓﻘُﺪم اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺛﻢ ﺗُﻔﺘﺢ اﻟﺘﺎء ،ﻓﺘﻜﻮن ﻓﺘﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻗﺎل" :ﻻ
ﻣﺴﻠﻤﺎتَ" ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ؛ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻸﺻﻞ)  ،(13وذﻫﺐ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن إﻟﻰ ﺟﻮاز اﻟﻔﺘﺢ،
واﻟﻜﺴﺮ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻮﻳﻦ) .(14
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ ﻣﺴﻠﻤﺎتَ ﻟﻚ ،"ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ،أن اﻟﻔﺘﺢ ﻟﻴﺲ ﻟـِ)ﻣﺴﻠﻤﺎت( وﺣﺪﻫﺎ ،وإﻧّﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻬﺎ،
وﻟـِ)ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،إذْ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺎء ،وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ وﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ زاﻟﺖ ﻃﺮﻳﻖ ذﻟﻚ
اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ ﺳِﻤﺎتَ ﺑﺈﺑﻠِﻚ" ،ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺎء) .(15
وذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺜﻨﻰ ،واﻟﺠﻤﻊ ،ﻣﻌﺮﺑﺎت ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﻧﻌﺘﻬﻤﺎ إﻻ اﻟﻨﺼﺐ؛ ﻣﺮاﻋﺎة
ﻟﻠﻔﻆ ،وﻳﺠﻮز اﻟﺮﻓﻊ ﺣﻤﻠًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻊ ،وأﻣﺎ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ،واﺳﻢ اﻟﺠﻤﻊ ،واﺳﻢ اﻟﺠﻨﺲ ،ﻓﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻔﺮد ،وأﻣﺎ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺘﺎء ،ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ،وﻋﻨﺪ
ﺑﻌﻀﻬﻢ –ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ -أن اﻟﺘﺎء ﺗﻜﺴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻨﻮﻳﻦ ،وﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﺟﻪ آﺧﺮ أﻧّﻪ  -وإن
ﻛﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻧﺚ ﺳﺎﻟﻤﺎ -ﻳﺒﻨَﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ) .(16
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﻋﻤﺎل )ﻻ( ،ودﺧﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:
إن إﺟﻤﺎع اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ إﻟّﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺮات ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ )رب (إﻟّﺎ ﻛﺬﻟﻚ) (17؛ ﻷﻧّﻬﺎ
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻌﺎم ،وﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ﻷن اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وأﻣﺎ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن
ﻓﺄﺟﺎزوا ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،إذْ أﺟﺎز اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻔﺮد ،واﻟﻤﻀﺎف ﻟﻜُﻨﻴﺔٍ ،ﻧﺤﻮ" :ﻻ
أﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ" ،أو اﻟﻤﻀﺎف إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ،ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺼﻔﺎت اﻟﺬات اﻹﻟﻬﻴﺔ ،وواﻓﻘﻪ
اﻟﻔﺮاء ﻓﻲ أﻧّﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ" :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ" ،وﻟﻜﻦ دون ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ؛ ﻷن) ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ( ،ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن اﺳﻤﺎ ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ واﺣﺪ ،وأﻣﺎ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻓﻮﺟﻪ إﺟﺎزﺗﻪ ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ
)ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ( ،ﻛﻤﺎ أﺟﺎز اﻟﻔﺮاء أﻳﻀﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ ،ﻧﺤﻮ" :ﻻ ﻫﻮ ،وﻻ ﻫﻲ" ،وأن ﺗﻌﻤﻞ
ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎرة ،ﻧﺤﻮ" :ﻻ ﻫﺬﻳﻦ ،وﻻ ﻫﺎﺗﻴﻦ")  .(18وأﻣﺎ ﻋﻠﺔُ ﻋﻤﻞ) ﻻ( ،ﻋﻤﻞَ )إن (ﻓﻠﻤﺸﺎﺑﻬﺘﻬﺎ
إﻳﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،واﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪأ ،واﻟﺨﺒﺮ ،وأﻧّﻬﺎ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎ أن– إن -ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
اﻹﺛﺒﺎت) .(19
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اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻋﺮاﺑﻲ ﻻﺳﻢ )ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ
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وﻳﺘﱠﻀِﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﱠﺘَﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘَﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء :اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻋﻠّﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ،
واﻷﺧﺮى ﻋﻠّﺔ اﻟﻨﻘﻴﺾ ،ﻓﺎﻟﻨﻔﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺤﺾ ،ﻧﻘﻴﻀﻪ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻹﺛﺒﺎت .وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ أﻟﱠﺎ ﻳﻔﺼﻞ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﺑﻴﻦ اﺳﻤﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻓُﺼِﻞَ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء.
وروي ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ أن ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻳﻘﻮل" :ﻣﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻚ" ،و"ﻫﻞ ﻣﻦ رﺟ ﻞ ﺧﻴ ﺮ
ﻣﻨﻚ؟" ،وﻗﺪره :ﻣﺎ رﺟﻞٌ أﻓﻀﻞُ ﻣﻨﻚ ،وﻫﻞ رﺟﻞٌ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻚ؟ وﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﻘﻮل" :ﻻ ﻓﻴﻬﺎ
رﺟﻞَ"؛ ﻟﺠﻌﻠِﻬﺎ ﻫﻲ ،واﺳﻤﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ )ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ(؛ ﻓﻴﻘﺒﺢ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ)  ،(20ﻷﻧّﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ اﺳﻢ
واﺣﺪ ،وﻷن اﻻﺳﻢ ،ﻻ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ أَﺑﻌﺎﺿِﻪ) .(21
وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻔﺼﻞ ،ﻓﻲ ﻧﺤﻮ" :ﻻ ﻓﻴﻬﺎ رﺟﻞٌ" ،ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻘﺪ م
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ ،ﻋﻨﺪ ﻣﻦ زﻋﻢ أﻧّﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺧﺒﺮا ،وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﺪد )ﺧﻤﺴﺔَ ﻋﺸﺮ(؛
أي ﺗُﻨﺰل ﻫﻲ واﺳﻤﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻓﺤﺎﻟُﻬﻤﺎ ﺣﺎل اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ)  ،(22وأﻣﺎ ﺣﺎل اﺳﻤﻬﺎ
ﻓﻴﺄﺗﻲ ﻣﻔﺮدا ،وﻣﻀﺎﻓًﺎ ،وﻣﺸﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎف ،وﻳﺴﻤﻰ ﻣﻄﻮﻻً ،وﻣﻤﻄﻮﻻً ،وأﻣﺎ اﻟﻤﻀﺎف ،واﻟﻤﻄﻮل،
ﻓﻤﻌﺮﺑﺎن)  ،(23وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮف ﺟﺮ ،(24 )وإذا ﻛﺎن اﺳﻤﻬﺎ ﻣﻔﺮدا ،أو ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺎف ،وﻻ
ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎف ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ،وﻳﻘْﺼﺪ اﻟﻤﻔﺮد ﻟﻔﻈًﺎ ،وﻣﻌﻨًﻰ ،أو ﻟﻔﻈًﺎ ،ﻻ ﻣﻌﻨًﻰ ،أو ﺟﻤﻊ
ﺗﻜﺴﻴﺮ ﻟﻤﺬﻛﺮ ،أو ﻟﻤﺆﻧﱠﺚ) .(25
أﻣﺎ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮاز ،وﻋﺪﻣﻪ ،وأن اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ
ﻫﻢ ﻣﻦ أﺟﺎزوا ذﻟﻚ ،وﻋﻨﺪ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ أﻧّﻬﺎ إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ،وﻟﺰم
ﺗﻜﺮارﻫﺎ ،وأﻣﺎ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب" :ﻻ ﻧﻮﻟَﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ" ،ﻓﺠﻌﻠَﻪ اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ﺷﺎذا ،وﻣﺤﻤﻮﻻً ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻨﺎه ،واﻟﻤﻌﻨﻰ :ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ أن ﺗﻔﻌﻞَ) .(26
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﺑﺈﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب-رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ" :-ﻗﻀﻴﺔٌ وﻻ
أﺑﺎ ﺣﺴﻦ" ،واﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺣﻖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ-رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،-ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ ﺗﺄوﻳﻞٌ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻜﻴﺮه ،إذْ ﻋﺪ
اﻻﺳﻢ واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﺎه ،وﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺷﺒﻬﻪ ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻧﻜﺮة ﻟﻌﻤﻮﻣﻪ ،ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻛﺄﻧّﻪ اﺳﻢ
ﺟﻨﺲ ،ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻘﻄﻊ ،ﻛﻠﻔﻆ اﻟﻔﻴﺼﻞ ،ﻓﺤﻤﻞ اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺮة وﺣﺴﻦ ﻓﻴﻪ أن ﺗﻌﻤﻞ
)ﻻ( ،وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻗﺪ ﻋﻠِﻢ أﻧّﻪ ﻗﺪ دﺧَﻞَ ﻓﻲ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻨﻜﻮرﻳﻦ– ﻋﻠﻲ -وأﻧﱠﻪ ﻗﺪ ﻏُﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ،
ﻓﻜﺄن اﻟﻘﻮلَ :ﻻ أﻣﺜﺎلَ ﻋﻠﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ) .(27
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﻜﺎه اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ" :ﻻ أﺑﺎ ﺣﻤﺰة ﻟﻚ" ،أي ﻻ ﻣﺜﻞَ أﺑﻲ ﺣﻤﺰةَ ،ﻓﻤﻨْ ﻊ
اﻻﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷول ،إذْ ﻟﻮ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﻜﻴﺮ ﻻﻧﺼﺮف ،وﻗﺎﻟﻮا
إن ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷول ،وﻳﺆﻳﺪه ،وﺻﻔُﻪ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮة)  .(28وﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﻌﺮب:
"ﻻ أﺑﺎ ﺣﻤﺰة ﻟﻚ" ،أَن اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻋﺪ) ﺣﻤﺰة( ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﻟﻜﻨّﻬﻢ ﻗﺪروا أن آﺧﺮ اﻻﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﺑـِ)ﻻ(،
ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻼم ﻓﻲ )ﻻ رﺟﻞَ (،وﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻌﺮب ﺗﻘﻮل" :ﻻ أﺑﺎ زﻳﺪ ﻟﻚ ،وﻻ أﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻚ" ،وﻋﻠّﺔُ
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اﻟﺒﻄﻮش واﻟﺬﻧﻴﺒﺎت

ﻧﺼﺐِ )زﻳﺪ ،وﻣﺤﻤﺪ( أﻧّﻬﻢ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﻜﻨﻴﺔ ،واﻻﺳﻢ اﺳﻤﺎ واﺣﺪا ،وأﻟﺰﻣﻮا آﺧﺮه ﻧﺼﺐ اﻟﻨﻜﺮة) (29؛ ﻟﺬا
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن إﻋﺮاب اﺳﻢ )ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻻ ﻳﺠﺰم أﻧّﻪ اﺳﺘﺤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺔً ،وإن ﻛﺎن ﻣﻀﺎﻓًﺎ
أو ﻣﻄﻮﻻ؛ ﻓﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﺆول ﺑﻨﻜﺮة ،أو ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻜﺮة.
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ أﺑﺎ ﻟﻚ ،وﻻ أﺧﺎ ﻟﻚ وﻻ ﻳﺪي ﻟﻚ ،وﻻ ﻏﻼﻣﻲ ﻟﻚ" ،ﻓﺘﺄوﻳﻞ ﻻ أﺑﺎ ﻟﻚ -ﻣﺜﻠًﺎ:-
ﻻ أﺑﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء اﻷﺷﺮاف ،أو ﻣﻦ اﻵﺑﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ،ﻓﺈﻧّﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﻼم ﻣﺠﺮاه ﻣﺠﺮى اﻟﺴﺐ ،ورﺑﻤﺎ
وﺿﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﺪح ،ﻛﻘﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺎﺿﻞ" :ﻻ أـﺒﺎ ﻟﻚ؛ أي :ﻻ أﺑﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء اﻟﺨﺎﻣﻠﻴﻦ
اﻟﻨﺎﻗﺼﻴﻦ ،ﻓﺈﻧّﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﻼم ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﻳﻌﺮف ﻣﻌﻨﺎه ﺑﻤﻘﺼﺪه ،وﺟﺮى ﻛﺎﻟﻤﺜﻞ)  .(30وﻓﻲ ذﻟﻚ أوﺟﻪ
ﻣﺘﻌﺪدة :اﻟﻮﺟﻪ اﻷول - ،وﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻨﱡﺤﺎة  -أن اﻻﺳﻢ ﻣﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻜﺎف واﻟﻼم زاﺋﺪة ،وﻻ
اﻋﺘﺪاد ﺑﻬﺎ ،وﻻ ﺗﻌﻠّﻖ ،واﻟﺨﺒﺮ ﻣﺤﺬوف ،وأَن اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻀﺔ ،ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ –ﻣﺜﻠﻚ ،وﻏﻴﺮك-
؛ ﻷن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﻴﺲ )أﺑﺎ ،أو أﺧًﺎ( ﻣﻌﻴﻨًﺎ ،وزﻳﺪت اﻟﻠّﺎم ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻠﱠﻔﻆ ،وﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ )ﻻ( ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻇﺎﻫﺮه ﻣﻌﺮﻓﺔ) .(31
وأﻣﺎ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﺈﻧّﻬﺎ أﺳﻤﺎء ﻣﻔﺮدة ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻀﺎﻓﺔ ،وﻋﻮﻣﻠﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻀﺎف ﻓﻲ
اﻹﻋﺮاب ،وﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ )ﻟﻚ( ،ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﻔﺔ ،واﻟﻤﺘَﻌﻠﱠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺬوف ،اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺨﺒﺮ ،واﻷﺧﺬ ﺑﻬﺬا
اﻟﻮﺟﻪ اﺧﺘﺎره اﺑﻦ ﺧﺮوف ،وﻏﻴﺮه؛ ﻷﻧّﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺤﻀﺔ ،ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ،
ﻓﻴﻠﺰم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،ورد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ أن اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ،وأﻣﺎ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﺧﻴﺮ،
ﻓﺈن ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﺟﺎءت ﻣﻔﺮدة ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ،وﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺧﺒﺮ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة ،ﻛﺎﺑﻦ
ﻳﺴﻌﻮن ،واﺑﻦ اﻟﻄﺮاوة ،وﺗﺒﻌﻬﻢ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ؛ ﻟﺨﻠﻮ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،واﻟﺰﻳﺎدة واﻟﺤﺬف ،وﻣﻌﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻪ أن ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺧﻼف اﻷﺻﻞ ،وﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎس :ﻻ أب ﻟﻚ ،وﻻ أخَ ﻟﻚ ،وﻻ ﻳﺪﻳﻦ ﻟﻚ)  ،(32وﻟﻌﻞﱠ ﻣﺎ
ذﻫﺐ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ وﻋﻠﱠﻠَﻪ أرﺟﺢ اﻷوﺟﻪ وأﺻﺤﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﻂ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ؛ ﻷن ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪ
اﻷول ﺗﺨﻄﱢﻴﺎ ﻟﻠّﺎم،وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﺤﺬوف ،ﻣﻊ أن ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﺧﺒﺮا ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة.
وﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳﻤﺎ ﻟـِ)ﻻ( ﻣﺴﺎس ،ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،وﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻨﺤﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺟﻨﻲ،
إﻟّﺎ أن أﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﻜﱢﻦ ،وأﻧﱠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺘَﺺ ﺣﺘّﻰ ﺷﺎع اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻓﺠﺮت
ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻜﺮة ،ﻓَﺴﻮغَ دﺧﻮل )ﻻ( ﻋﻠﻴﻬﺎ)  .(33وذﻫﺐ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ إﻟﻰ أن) ﻻ ﻣﺴﺎس ،(ﻧﻔﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ ،ﻓﻜﺄﻧﱠﻪ
ﻗﻴﻞ ﻟﻪ" :ﻣﺴﺎس ،"ﻛـ)دراكِ ،وﻧﺰال ،(ﻓﻘﺎل" :ﻻ ﻣﺴﺎس ،"أي ﻻ أﻗﻮل :ﻣﺴﺎس.(34 )
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻜﺮار )ﻻ( ،واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﺑﻴﻦ اﺳﻤﻬﺎ:
إذا ﻓُﺼﻞ ﺑﻴﻦ )ﻻ( وﻣﺼﺤﻮﺑﻬﺎ ،أو ﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺗﻜﺮارﻫﺎ أﻗﻮالٌ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،إذْ أﺟﺎزه ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﺤﺎة ،واﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻣﻪ ،وأﺟﺎز ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورة ﻛﺎﻟﻤﺒﺮد؛ ﻷﻧّﻬﺎ ﻻ
ﺗﺨﻠﺺ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ دون ﻧﻜﺮة ،وﻻ إﻟﻰ ﻧﻜﺮة دون ﻣﻌﺮﻓﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻜﺮار)  ،(35وﺗﺒﻌﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻛﺎﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،
ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻜﺮار ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ﻟﻴﻜﻮن ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻤﺎ ﻓﺎﺗَﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ذي اﻟﻌﻤﻮم ،ﻓﻔﻲ
362

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol23/iss1/14

Al-Thunebat and Al-Btoush: The Syntactic Analysis and the Parsing of the Subject of the Nega

اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻋﺮاﺑﻲ ﻻﺳﻢ )ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ
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اﻟﺘﻜﺮار زﻳﺎدة ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮم زﻳﺎدة ،وﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل؛ أي إذا ﻓُﺼِﻞَ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﺑﻴﻦ اﺳﻤﻬﺎ) ،(36
وﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻴﺎن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﱢﻜﺮار إﻟّﺎ ﺿﺮورة) .(37
وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﺗﻜﺮارﻫﺎ ،وذﻟﻚ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ"،
ﺑﻞ اﻟﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أﻧﱠﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ" :ﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻜﻼم ﻋﻤﺎ ﻛﺎن
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻠﺤﻖ"؛ أي ﻳﺒﻘﻰ اﻻﺳﻢ ﻣﺤﺘﻔِﻈًﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﺮار ﻻ ﻳﻠﺰم ﻓﻲ
ﻧﺤﻮه ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﺪم دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ،اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻼم ،ﻧﺤﻮ" :ﻻ
ﺳﻠﱠﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ" ،ﻓﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻫﻨﺎ إﻧﱠﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺪﻋﺎء ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﻢ ،أم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،وﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ ﺳﻼم ،"ﻳﻘﺎل ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ ﻧﻮﻟَﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ" ،أي :ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻛﺬا
وﻛﺬا ،وﺻﺎر ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ دﺧﻞ ﻓﻲ )ﻳﻨﺒﻐﻲ( ،وأﻳﻀﺎ" :ﻻ ﺑﻚ ﺳﻮء" ،وﻣﻌﻨﺎه :ﻻ ﻳﺴﻮءُك
اﻟﻠﻪ ،أو ﻻ ﺳﺎءك اﻟﻠﻪ)  ،(38وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ،ﻓﻲ أن ﺟﻤﻠﺔ" :ﻻ ﺑﻚ ﺳﻮء"،
ﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻲءٍ ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺪﻋﺎء ،واﻟﺪﻋﺎء ﻻ ﻳﻠﺰم ﺗﻜﺮاره)  .(39وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ ﺳﻼم ﻋﻠﻰ
زﻳﺪٍ" أن) ﺳﻼم (ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻻﺑﺘﺪاء ،وإذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻻﺑﺘﺪاء ﻣﻌﻨﻰ ،ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ
وﻟﻢ ﺗﺤﺘﺞ )ﻻ( إﻟﻰ إﻋﺎدة؛ ﻷن اﻻﺳﻢ ﻟﻮ اﺑﺘﺪئ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ إﻟﻰ ﺗﻜﺮاره،
ﻓﻜﺬﻟﻚ دﺧﻮل )ﻻ( ﻋﻠﻴﻪ) .(40
وأﻣﺎ ﻣِﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﺳﻤﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻜﻼم،
ﻧﺤﻮ" :ﻻ ﻳﺪي اﻟﻴﻮم ﻟﻚ" ،أم ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻜﻼم ،ﻧﺤﻮ" :ﻻ ﻳﺪي ﻟﻚ ﺑﻬﺎ")  ،(41وذﻫﺐ ﻳﻮﻧﺲ إﻟﻰ
ﺟﻮاز اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻜﻼم؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ" :ﻷن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻜﻼم ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ اﺣﺘﻴﺎج اﻷول ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ؛
ﻟﺬا ﺟﺎز اﻟﻔﺼﻞ ،وﻛﻼ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻋﺪ ﺷﺎذا ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ)  .(42وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺼﻞ ،ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ
اﻟﻜﻼم إﻟّﺎ أن ﺗﻌﺎد؛ ﻷن اﻟﻜﻼم ﺟﻌﻞ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺟﻮابٍ ﻟﺴﺆال" :أَذَا ﻋﻨﺪك ،أم ذا؟" ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ أن
ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ )ﻟﻴﺲ(؛ ﻷﻧﱠﻬﺎ إذا رﻓَﻌﺖْ ﻣﺜﻠُﻬﺎ إذا ﻧَﺼﺒﺖْ ،وﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻔﺼﻞ؛ ﻷﻧّﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻔﻌﻞ) ،(43
أي إﻧﱠﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻲء اﻟﺤﺸﻮ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﻄﻒ ،واﻟﺘﻜﺮار -وﻫﻤﺎ ﺷﺮﻃﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن -أﻧّﻪ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ أوﺟﻪ ﻋﺪة،
ﻧﺤﻮ" :ﻻ ﺣﻮلَ وﻻ ﻗﻮة إﻟّﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ" ،وﻣﻨﻬﺎ :ﻧَﺼﺐ اﻻﺳﻤﻴﻦ ،ورﻓﻌﻬﻤﺎ ،وﻧﺼﺐ اﻷول ،ورﻓﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ،
وﻧﺼﺐ اﻷول ،ﺑﻼ ﺗﻨﻮﻳﻦ ،وﻧﺼﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﻨﻮﻳﻦ ،واﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ ﻫﺬا ﻛﺄﻧﱠﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮط ،وإن ﻛﺎن اﻷﻏﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧّﻪ ﻗﺪ ﺟﺎء ذﻟﻚ دوﻧﻪ)  (44؛ ﻟﺬا ﻓﺎﻟﻮاﺿﺢ اﻹﻋﻤﺎل ،واﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟَﺘَﻴﻦ ،وﻳﻜﻮن
اﻟﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﺤﺾ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎﻟﺺ؛ ﻓﺈﻧﱠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ،وﻳﻜﻮن
ذﻟﻚ ﻛﺈدﺧﺎل اﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎ ،ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ" :ﻻ زﻳﺪ
ﻓﻲ اﻟﺪار وﻻ ﻋﻤﺮو")  .(45وأوﺿﺢ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﱠﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ إﻟّﺎ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﱠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ
إﻟّﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ ،أو أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء ،وإذا ﻛﺎن اﻟﻨﱠﻔﻲ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ،وﺗﻔﻴﺪ ﻧﻔﻲ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺒﻄﻮش واﻟﺬﻧﻴﺒﺎت

اﻟﻮﺣﺪة ،وﻧﻔﻲ اﻟﻮﺻﻒ)  ،(46واﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻤﺒﺮد؛ ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻧﻔﺴﻪ.
وﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻮاو واﻟﻨﻮن ،ﻳﺒﻨﻰ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ،ﻓﻲ
ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ رﺟﻞَ" ،وﻳﺤﻤﻞُ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺜﻨﻰ ،واﻟﺠﻤﻊ ﻣﻌﺎ ،وأﻧّﻬﻤﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺒﺎن ﺑﻪ ﻗﺒﻞ
اﻟﺒﻨﺎء ،ﻧﺤﻮ" :ﻻ اﺑﻨَﻴﻦ ﻟﻚ ،وﻻ ﺑﻨِﻴﻦ.(47 )"
وﻟﻢ ﻳﺄتِ اﺳﻢ )ﻻ( ﻣﻔﺮدا داﺋﻤﺎ ،وإﻧﱠﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﺜﻨّﻰ ،ﻓﺰﻋﻢ ﻳﻮﻧﺲ أﻧﱠﻪ ﺳﻤﻊ اﻟﻌﺮب ﺗﻘﻮل" :ﻻ
ﻳﺪي ﺑﻬﺎ ﻟﻚ" ،ﺑﺤﺬف اﻟﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺎف ،واﻻﺳﻢ ،ﺣﺘﻰ أُﺟﻴﺰ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ" :ﻻ
ﻏﻼﻣﻲ ﻟﻚ" ،وذﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻟﻰ أن اﻟﻼم زاﺋﺪة ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :ﻻ ﻏﻼﻣﻴﻚ :ﻓﺠﻲء ﺑﺎﻟﻼم؛ ﻷن اﻟﻼم
ﺗﺆﻛﱢﺪ اﻹﺿﺎﻓﺔ) .(48
وزﻋﻢ اﻟﻤﺒﺮد أﻧّﻪ ﻳﺠﻮز" :ﻻ ﻏﻼﻣﻴﻦ ﻣﺜﻨّﺎة"؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺒﻨﻲ ،ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺗﺜﻨﻴﺘﻪ؛ ﻷ ن
اﻟﻴﺎء ﺣﺮف إﻋﺮاب ،إﻟّﺎ أن ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﺮدود ﺑﺎﻟﺴﻤﺎع ،ﺑﺮواﻳﺔ ﻳﻮﻧﺲ ،واﻟﺴﻤﺎع ﻻ ﻳﺮد ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
أن اﻟﻘﻴﺎس ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺴﻤﺎع)  .(49وﻧَﺴﺐ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ إﻟﻰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻋﺮاب اﺳﻢ )ﻻ( ﻻ ﺑﻨﺎءه ،ﻓﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻓﺘﺤﺔ
إﻋﺮاب؛ ﻣﺴﺘﺪِﻟﺎ ﺑﻘﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" :ﻻ ﻏﻼم ﻓﻲ اﻟﺪارِ وﻻ ﺟﺎرﻳﺔً" ،ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ،وأن ﺛﺒﺎت اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻷول ﻣﻌﺮب ،وإذا ﻛﺎن ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ،وﻗﺪ أﺷﻜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ،وأﻧﱠﻪ ﻛﻴﻒ ﻻﺑﻦ ﺟﻨﻲ أن ﻳﻘﻮل ذاك ،وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻳﻘﻮل إن" :ﻻ رﺟﻞَ" ،ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺧﻤﺴﺔ
ﻋﺸﺮ)  ،(50ﻓﺎﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ أﻧﱠﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗُﻔَﺎرق ﺧﻤﺴﺔٌ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ،وأﻳﻀﺎ ﻻ ﺗﻔﺎرق
)ﻻ( اﺳﻤﻬﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء) .(51
وإن ﻣﺎ ﺛُﻨﱢﻲ ﺑﺎﻟﻨﱡﻮن ،ﻧﺤﻮ" :ﻻ ﻏﻼﻣﻴﻦ ﻟﻚ ،وﻻ ﺟﺎرﻳﺘﻴﻦ" ،إﻧّﻤﺎ ﺟﺎز ذﻟﻚ؛ ﻷن اﻟﻮاﺣﺪ ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﻮن ،وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻨﻮن ﻋﻮض ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ ،واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻓﺠﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ،
وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻨﻮﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ" :اﻟﺮﺟﻞُ واﻟﺮﺟﻼن" ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺮد ﺗﻨﻮﻳﻦ؛ وﺿﺮب
اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﺿﺮب واﺣﺪ ،ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ) .(52
وﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺒﺮد ﻟﻢ ﻳﻨﻒِ وﺟﻮد اﻟﻤﺜﻨّﻰ ﺑﻌﺪ ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ،وإﻧَﻤﺎ ﻳﻨْﻔﻲ ﺟﻌﻠﻪ
ﻣﺒﻨﻴﺎ؛ أي ﻳﻨﻔﻲ ﺑﻨﺎءَه ،ﻷن اﻟﻨﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ،واﻟﻨﻮن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﺳﻤﺎ واﺣﺪا ،ﻓﻤﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﺮب ،ﻻ ﻣﺒﻨﻲ ،وﻋﻠﱠﺔُ إﻋﺮاﺑﻪ أﻧّﻪ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﻮل ،اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻨﺼﺐ) .(53
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺣﺬف اﺳﻢ )ﻻ(.
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﺑﻘﺎؤﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮ ،ﺑﺤﺬف اﻻﺳﻢ ،وذﻟﻚ ﻧﺤﻮ" :ﻻ ﻋﻠﻴﻚ" ،أي ﻻ ﺑﺄْ 
س
ﻋﻠﻴﻚ)  .(54وذﻫﺐ اﻟﻨﺤﺎة إﻟﻰ أن اﻟﺤﺬف ﻣﺤﺼﻮر ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ )ﻻ ﻋﻠﻴﻚ( ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻏﻴﺮه ،وذﻛﺮ
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اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻋﺮاﺑﻲ ﻻﺳﻢ )ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

أﺑﻮ ﺣﻴﺎن أن اﺑﻦ ﺧﺮوف ﻗﺪ زﻋﻢ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﻘﺎل :ﻻ ﺑﻚ ،وﻻ إﻟﻴﻚ ،وﻻ ﻓﻴﻚ ،وﻟﻜﻦ اﺑﻦ ﺧﺮوف ﻣﺤﺠﻮج
ﺑﻜﻼم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺻﺮح ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ دون ﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞُ) .(55
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ إﻟّﺎ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ،ﻓﻴﻪ ﺟﻮاز اﻟﻨﺼﺐ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻛﻼم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ذﻛﺮه" :ﻻ أﺣﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﱠﺎ زﻳﺪا")  ،(56وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ:
"ﻫﺠﻴﺮى أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻻ إﻟﻪ إﻟّﺎ اﻟﻠﻪ")  ،(57ﻋﻠﻰ إﺿﻤﺎر :ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،أو ﻟﻨﺎ ،أو ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ،وأﻣﺎ ﺑﻌﺪ
)إﻟّﺎ( ،ﻓﻨﺼﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ،وأﻣﺎ وﺟﻪ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻊ –ﻻ واﺳﻤﻬﺎ -أو اﻟﺼﻔﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻊ) .(58
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﻣﻮﻗﻊ )ﻻ( واﺳﻤﻬﺎ ﻣﻌﺎ:
ﺗﻜﻮن )ﻻ ،واﺳﻤﻬﺎ( ،أي وﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ ،ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﺑﺘﺪاء ،وﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺮﻓﻮع وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ" :ﻣﺎ ﻣِﻦ رﺟﻞ وﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲءٍ وﻫﻞ ﻣﻦ رﺟﻞ؟" ،ﻓﻜﻞﱡ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺒﺘﺪأ ،وﻟﻜﻦ
ﻣﺎ ﻳﺒﻨَﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﻮ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﻀﻤﺮ ،وﻳﺠﻮز إﻇﻬﺎره ،ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ رﺟﻞَ ،وﻻ ﺷﻲءَ" ،إﻧّﻤﺎ
اﻟﻤﻘﺼﻮد :ﻻ رﺟﻞَ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ،وﻻ ﺷﻲءَ ﻓﻲ زﻣﺎن ،وﻗﺪ اﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ روي ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻌﺮب،
ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ" :ﻻ رﺟﻞَ أﻓﻀﻞُ ﻣﻨﻚ" ،وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ إن ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻳﻘﻮل" :ﻣﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ
أﻓﻀﻞُ ﻣﻨﻚ ،وﻫﻞ ﻣﻦ رﺟﻞ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻚ؟" وﺗﻘﺪﻳﺮه :ﻣﺎ رﺟﻞٌ أﻓﻀﻞُ ﻣﻨﻚ ،وﻫﻞ رﺟﻞٌ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻚ؟) .(59
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس :ﺻﻮرة ﺧﺒﺮ )ﻻ( ،وﺣﺬﻓﻪ ،ودﺧﻮل اﻟﺒﺎء ﻋﻠﻴﻪ:
وﻗﺪ ورد أن اﻟﺨﺒﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻟّﺎ ﻧﻜﺮةً ،وﻋﺰي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻷﺧﻔﺶ ،ورده أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﺑﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﻋﻦ
اﻟﻌﺮب ،ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﺪﻗﺔٍ أﻧﺖ" ،ﻓـ)ﻣﻮﺿﻊ( ،ﻋﻨﺪ اﻷﺧﻔﺶ اﺳﻢ ﻻ ،وأﻧﺖ ﺧﺒﺮ ،وﺟﻌﻞ
أﺑﻮ ﺣﻴﺎن "ﻣﻮﺿﻊ "ﻇﺮﻓًﺎ ،وﻫﻮ ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،وأﻧﺖ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧّﺮ ،وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﻌﺮب" :ﻻ ﻓﺘﻰ
ﻫﻴﺠﺎءَ أﻧﺖ" ،ﻓﻌﻠﻰ إﺿﻤﺎر ﻫﻮ) (60؛ أي ﻻ ﻓﺘﻰ ﻫﻴﺠﺎء ﻫﻮ أﻧﺖ ،وﻣﺜﺎﻟﻪ" :ﻻ رﺟﻞَ أﻧﺖ"؛ أي ﻻ رﺟﻞ
ﻫﻮ أﻧﺖ ،وأن) ﻻ( ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ،وإﻧّﻤﺎ ﻫﻲ واﺳﻤﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪأ ،واﻟﺨﺒﺮ ﻳﻜﻮن
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع)  ،(61وﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺮ .وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺎﻟﺨﺒﺮ ﻣﺮﻓﻮع ،وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ،إذْ ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﻦ )ﻻ ،واﺳﻤﻬﺎ(،
وﻟﻴﺴﺖ )ﻻ( وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وأن اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺒﺘﺪأ ،واﻟﺨﺒﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎل
ﺑﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ)  .(62وﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮه ﻛﺎﻟﻤﺒﺮد –ﻣﺜﻠًﺎ -أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ )ﻻ( ،اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن
ﻣﺠﺮدا ،أم ﻣﻀﺎﻓًﺎ ،أم ﻣﻄﻮﻟًﺎ) .(63
وﻗﺪ ﻳﺤﺬف ﺧﺒﺮﻫﺎ ،وﻳﻜﻮن اﻟﺬي ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ زﻣﺎﻧًﺎ ،أو ﻣﻜﺎﻧًﺎ؛ ﻟﺬا ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻪ اﻹﺿﻤﺎر،
واﻹﻇﻬﺎر ،ﻓﻔﻲ )ﻻ رﺟﻞَ ،وﻻ ﺷﻲءَ(؛ أي ﻻ رﺟﻞَ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن وﻻ ﺷﻲءَ ﻓﻲ زﻣﺎن ،وﻛﺬﻟﻚ "ﻻ
ﺑﺄس .(64 )"وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ ﻏﻼﻣﻴﻦ ،وﻻ ﺟﺎرﻳﺘﻴﻦ ﻟﻚ" ،ﻓﺠﺎﺋﺰ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ –ﻟﻚ -ﺧﺒﺮا،
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اﻟﺒﻄﻮش واﻟﺬﻧﻴﺒﺎت

وﻫﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﻋﻤﺮو؛ ﻷﻧّﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺎﻓًﺎ وﻫﻮ ﺧﺒﺮ؛ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻀﺎﻓًﺎ ﻻﺣﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﻀﻤﺮا ،أو
ﻇﺎﻫﺮا ،وﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أن اﻟﺨﺒﺮ ﻣﺘﺮوك ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻫﺬا ،وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ أﺑﺎ ﻟﻚ" ،واﻹﺿﻤﺎر اﻟﺬي ﻓﻴﻪ
ﺗﻘﺪﻳﺮ) :ﻣﻜﺎن( ،اﺳﺘﻐﻨﺎءً ،واﺳﺘﺨﻔﺎﻓًﺎ)  .(65وﻟﻠﺴﻴﺮاﻓﻲ ﺷﺮح ﻓﻲ ﻛﻼم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﺑﺄن ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ
ﻳﺤﺬﻓﻮن اﻟﺨﺒﺮ ،وأﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎز ﻳﻈﻬﺮوﻧﻪ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ" :ﻗﻮل اﻟﻌﺮب ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎز ﻻ
رﺟﻞَ أﻓﻀﻞُ ﻣﻨﻚ")  .(66وأﺷﺎر اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر إﻟﻰ أن ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ ﻳﻠﺰﻣﻮن ﺣﺬﻓَﻪ ،إن ﻛﺎن اﺳﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ
اﻟﺮﻓﻊ ،أﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻇﺮﻓًﺎ ،أو ﻣﺠﺮورا ،ﻓﻔﻴﻪ ﺟﻮاز اﻟﺤﺬف ،واﻹﺛﺒﺎت)  .(67وﻋﺮج أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻮل
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" :ﻟﻜﻨّﻚ ﺗﻀﻤﺮه" ،ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت ،وﻗﻮﻟﻪ" :إن ﺷﺌﺖ أﻇﻬﺮﺗَﻪ" ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻐﺔ أﻫﻞ
اﻟﺤﺠﺎز) .(68
وﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ أن اﻟﺨﺒﺮ ﻳﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻲ ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎز ،ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن" :ﻻ رﺟﻞَ أﻓﻀﻞُ ﻣﻨﻚ"
وﻳﺤﺬﻓﻮﻧﻪ ﻛﺜﻴﺮا ،ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن" :ﻻ أﻫﻞَ ،وﻻ ﻣﺎلَ ،وﻻ ﺑﺄس ،"أي :ﻻ أﻫﻞَ ﻟﻚ ،وﻻ ﻣﺎلَ ﻟﻚ ،وﻻ ﺑﺄس
ﻋﻠﻴﻚ ،وأﻧّﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﺬﻓﻮن ﻣﻊ )إﻟّﺎ( ،ﻧﺤﻮ" :ﻻ إﻟﻪ إﻟّﺎ اﻟﻠﻪ" ،وأﻣﺎ ﺑﻨﻮ ﺗﻤﻴﻢ ﻓﻴﺤﺬﻓﻮﻧﻪ ،ﺑﻞ
اﻟﺤﺬف ﻋﻨﺪﻫﻢ واﺟﺐ ،ﺑﺸﺮط ﻇﻬﻮر اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘًﺎ)  ،(69وﻛﻼم اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻊ
ﻣﺎ اﺧﺘﺎره اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر .وأﻣﺎ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ دﻟﻴﻞ ﻟﻔﻈﻲ ،أو ﻣﻌﻨﻮي ،ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻓﻪ ،ﻓﺎﻟﺤﺬف ﻣﻤﺘﻨﻊ،
ﻧﺤﻮ" :ﻻ رﺟﻞَ"؛ ﻷﻧّﻬﺬا ﻻ ﻳﻌﺪ ﻛﻼﻣﺎ؛ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ) .(70
وﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،وﻓﻲ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺧﻼف ،ﻓﻜﺎن اﻟﻨﱡﺤﺎةُ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻮز وﻣﺎﻧﻊ ،وﻟﻜﻦ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻗﻮل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ -رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ" :-ﻻ ﺧﻴﺮ ﺑﺨﻴﺮ ﺑﻌﺪه اﻟﻨﺎر ،"وﺗﺄوﻳﻞ ذﻟﻚ أن اﻟﺒﺎء
ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺨﺒﺮ ،و)ﺑﻌﺪه اﻟﻨﺎر( ﺻﻔﺔ) .(71
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أن اﻟﺒﺎء ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻗﻠﻴﻠًﺎ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ )ﻻ( ،ﻛﻘﻮل اﻟﻌﺮب" :ﺑﻼ ﺷﻲءٍ" ،و"ﺑﻼ
ذﻧﺐٍ" ،و"ﻏﻀﺒﺖُ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻲءٍ" ،و"ذﻫﺒﺖُ ﺑﻼ ﻋﻨﺎءٍ" ،واﻟﻤﻌﻨﻰ :ﺑﻐﻴﺮ ﺷﻲءٍ ،وﺑﻐﻴﺮ ذﻧﺐٍ ،وﺑﻐﻴﺮ
ﻋﻨﺎءٍ ،وﻓﻲ ذﻟﻚ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔِ )ﻻ ،واﺳﻤﻬﺎ( ،ﻣﻌﺎﻣﻠﺔَ اﻻﺳﻢ اﻟﻮاﺣﺪ)  .(72وأﺟﺎز ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة–
ﻛﺄﺑﻲ ﺣﻴﺎن -اﻟﻔﺘﺢ -ﻓﻴﻘﺎل" :ﺑﻼ ﺷﻲءَ" ،وﻟﻜﻦ اﻟﺠﺮ أرﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ) .(73
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻟﻘﺪ ﺧﻠُﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻛﺎن أﻫﻤﻬﺎ:
 أن اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﺳﻢ )ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻔﻆ ،ﻻ ﻟﻠﻤﺤﻞّ. أﻧّﻬﺎ إذا ﺟﺎءت ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎم ،ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﺎﻟﺘﻤﻨّﻲ ،اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،أﻣﺎ ﻏﻴﺮه ﻛﺎﻟﻤﺒﺮد ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻤﻨّﻲ واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮ.
 أن ﻋﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﺳﻤﻬﺎ -إذا ﺟﺎء ﻣﺒﻨﻴﺎ -ﻋﻠّﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،واﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.366
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اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻋﺮاﺑﻲ ﻻﺳﻢ )ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

 أن اﺳﻤﻬﺎ إذا ﺟﺎء ﻣﺜﻨﻰ ،أو ﺟﻤﻌﺎ ﻟﻤﺆﻧﺚٍ ﺳﺎﻟﻤﺎ ،ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻋﺮاﺑﻲ ﻟﻪ وﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ،ﻓﻴﺄﺗﻲ ﻧﻌﺘﻪﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ،أو ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺤﻞّ؛ وﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﺎﺑﻦ ﺟﻨّﻲ ،وﻓﻲ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻣﻞ
اﻻﺳﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻔﺮد وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﺮدا وذﻟﻚ ﻛﺄن ﻳﺄﺗﻲ اﺳﻢ ﺟﻤﻊ.
 أن ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻞ )ﻻ( ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺮة دون اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ﻷن اﻟﻨﻜﺮة ﻳﻔﻴﺪ ﻧﻔﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻌﺎم ،أﻣﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻼﻳﺘ ﺼﻮر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻌﺎم ،وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن.
 أن ﻋﻠّﺔ إﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻋﻠﺘﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴﻦ :إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻋﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑـ )إن (ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إ ن)ﻻ( ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻌﺎم ،و)إن (ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻌﺎم ،أﻣﺎ اﻟﻌﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻬﻲ ﻋﻠﺔ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
إن) إن (ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻹﺛﺒﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ )ﻻ( ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ.
 أن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻌﺮﻓﺔً اﺳﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻨﻜﺮة. أن اﺳﻤﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﺗﻜﺮارﻫﺎ؛ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :ﻻ ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ". أن ﺑﻘﺎء ﺧﺒﺮﻫﺎ وﺣﺬﻓﻪ ﻣﺘﻌﻠﱢﻖ ﺑﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺤﺘﺞ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﺤﺠﺎزﻳﻮن ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮوﻧﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦﻳﺤﺬﻓﻪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻴﻮن.
 أن دﺧﻮل اﻟﺒﺎء ﻋﻠﻰ )ﻻ( ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺰع اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﻢ ،ﻧﺤﻮ :ﺑﻼ ﺷﻲءٍ.اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،أﺑﻮ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﺒﺮ) ،ت180ﻫـ( ،اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون،
اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة )1425ﻫـ2004/م( ط ،4ج ،2ص-307ص .309أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ،
)754-654ﻫـ( ،ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :رﺟﺐ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ :رﻣﻀﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺘﻮاب ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1418) 1ﻫـ1998/م( ج ،3ص.1317
) (2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص-306ص307؛ وورد اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ،أﺑﻲ اﻟﻔﻀﻞ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري) ،ت518ﻫـ( ،ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن1419) ،ﻫـ1998 /م( ،ج ،2ص) :268ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﺮ ﻣﻦ ﻗِﻤﺎص( ،وﻗﻤﺎص ﺑﻀ ﻢ
ﺟﻠَﺪه ﺷﻲء واﻟﻘﻤﺎص ﻫﻮ
اﻟﻘﺎف وﻛﺴﺮﻫﺎ ،ورﺟﺢ اﻟﻤﻴﺪاﻧ ﻲ اﻟﻜﺴﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﺮوى ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ 
اﻟﺤﻤﺎر ،وﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﻀﺮب ﻟﻤﻦ ذ ّل ﺑﻌﺪ ﻋ ﺰ.
) (3اﻟﻤﺒﺮد ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻴﺰﻳﺪ) ،ت285ﻫـ( ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ،
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺎب ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن )1431ﻫـ2010/م( ج ،4ص-382ص.383
) (4أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص-1317ص.1318
) (5ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص.309
367
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اﻟﺒﻄﻮش واﻟﺬﻧﻴﺒﺎت

) (6اﻟﻔﺮاء ،أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ زﻳﺎد) ،ت207ﻫـ( ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ آل
اﻟﺪروﻳﺶ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﻴﺮوت-ﻟﺒﻨﺎن )1432ﻫـ2011/م( ط ،1ج ،1ص.25
) (7اﻟﻤﺒﺮد ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ج ،4ص.360
) (8اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر) ،ت377ﻫـ( ،اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ:
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎﻃﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺼﺮ1403)،ﻫـ1982/م( ط ،1ص.244
) (9اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﱠﺎﺋﻲ اﻟﺠﻴﺎﻧﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ) ،ت672ﻫـ( ﺷﺮح
اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،وﻃﺎرق ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺴﻴﺪ ،دار
اﻟﻜﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن1422)،ﻫـ2001/م( ط،1ج ،1ص .439اﻟﺰﺟﺎج ﻫﻮ أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪاﻟﺴﺮي) ،ت311ﻫـ(.
) (10أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص1296؛ واﻟﻤﺜﺎﻻن ﻣﻮﺟﻮدان ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص.282
) (11اﻟﻔﺮاء ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن،ج ،1ص.363
) (12اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن )ت392ﻫـ( اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ،دار اﻟﻬﺪى ،ﺑﻴﺮوت-
ﻟﺒﻨﺎن )د.ت( ط ،2ج ،2ص.168
) (13اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،3ص .305أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص.1297
) (14اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،3ص.1297
) (15اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ج ،3ص.305
) (16أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص.1297
) (17ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص .274اﻟﻤﺒﺮد ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ج ،4ص.360
) (18اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﻟﺒﻐﺪادي) ،ت316ﻫـ( ،اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺤﻮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻔﺘﻠﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت1417) ،ﻫـ1996-م( ط ،3ج ،1ص .406أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،
اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص .1306اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ) ،ت911ﻫـ( ،ﻫﻤﻊ
اﻟﻬﻮاﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن
)1427ﻫـ2006 /م( ،ط ،2ج ،1ص .463اﻟﺒﻐﺪادي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ1093-1030) ،ﻫـ(،
ﺐ ﻟﺒﺎب ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
)1427ﻫـ2006/م( ،ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب ،وﻟ 
اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط ،4ج ،4ص.58
) (19اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ ،ج ،1ص.463
) (20ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص.276
) (21اﻟﻤﺒﺮد ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ج ،4ص.361
) (22ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص.274
368
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اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻋﺮاﺑﻲ ﻻﺳﻢ )ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

) (23أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ،ج ،3ص.1295
) (24اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻴﺎﻓﻮﻟﻲ )ت543ﻫـ( ،ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ﻻﺑﻦ ﺟﻨّﻲ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺮاد اﻟﺤﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت-ﻟﺒﻨﺎن1428) ،ﻫـ2007 /م( ،ط ،1ج،1
ص-167ص .168اﻷزﻫﺮي ،ﺧﺎﻟﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﺷﺮح اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﻟﺠﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪ
أﺣﻤﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ :إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ) ،د.ت(ج ،2ص.150
) (25اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.141
) (26اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ )ت669ﻫـ( ،اﻟﻤﻘﺮب،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت-ﻟﺒﻨﺎن،
)1418ﻫـ1998/م( ،ط ،1ص.258
) (27ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص .297اﻟﻤﺒﺮد ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ج ،4ص .363اﻷﺳﺘﺮاﺑﺎذي ،رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ) ،ت686ﻫـ( ،ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ،ﻗﺪم ﻟﻪ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﻓﻬﺮﺳﻪ :إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب،
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن1428) ،ﻫـ2007/م( ط ،2ج ،2ص.198
) (28أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص .1308اﻟﺒﻐﺪادي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ1093-1030) ،ﻫـ( ،،ﺧﺰاﻧﺔ
ﺐ ﻟﺒﺎب ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
اﻷدب ،وﻟ 
)1427ﻫـ2006/م( ،ط ،4ج ،4ص.61
) (29اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،4ص.61
) (30اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ،أﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق)ت337ﻫـ(ﻛﺘﺎب اﻟﻼﻣﺎت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺎزن اﻟﻤﺒﺎرك ،دار ﺻﺎدر
ﺑﻴﺮوت1412) ،ﻫـ( ط ،2ص-103ص.104
) (31اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ ،ج ،1ص.465
) (2اﺑﻦ ﺧﺮوف ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ)ت609ه( ،ﺷﺮح ﺟﻤﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
ودراﺳﺔ :ﺳﻠﻮى ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺮب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أ م اﻟﻘﺮى ،وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )1419ﻫـ(،
)د.ط( ،ج ،2ص .981اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ ،ج ،1ص ،465اﺑﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻫﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻦ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد) ،ت540ﻫـ(.
) (3اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن) ،ت392ﻫـ( ،اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻓﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ وﺟﻮه ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﻒ اﻟﻨﺠﺪي ،وﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﺒﻲ ،أﻋﺪه ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ
اﻹدﻟﺒﻲ)،د.ت( ط ،2ج ،2ص.56
) (4اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.56
) (35ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص .298اﻟﻤﺒﺮد ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ج ،4ص.359
) (36اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،ج ،1ص.446
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) (37أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص.1309
) (38ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص.301اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،ج ،1ص .447أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج،3
ص.1309
) (39اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔّﺎر) ،ت377ﻫـ( ،اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺜﻮرة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﺮﻳﻒ
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻨﱠﺠﺎر ،دار ﻋﻤﺎر1424)،ﻫـ2004/م( ط ،1ص.104
) (40اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.105
) (41ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص.276
) (42اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص-276ص .277اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ،ص.172
) (43ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص-298ص.299
) (44اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ،ص.169اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،ج ،1ص .449أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف،
ج ،3ص.1310
) (45اﻟﻤﺒﺮد ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ج ،4ص.359
) (46أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص.1295
) (47اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،3ص.1296
) (48ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص-276ص.277
) (49اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ،ص.172
) (50ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص .274اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ،ص.172
) (51اﻟﻤﺒﺮد ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ج ،4ص .366اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ،ص.172
) (52اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.172
) (53اﻟﻤﺒﺮد ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ج ،4ص .366اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،ج ،1ص.438
) (54اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.238
) (55ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،1ص .224أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص.1301
) (56ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص.338
) (57اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ )ت911ﻫـ( ،اﻷﺷﺒﺎه ،واﻟﻨﱠﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺤﻮ ،وﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ:
ﻏﺮﻳﺪ اﻟﺸﻴﺦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن )1428ﻫـ2007/م( ،ط ،2ج ،3ص.238
) (58أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص.1300
) (59ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص-274ص.275
) (60أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص.1298
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) (61اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،اﻟﻤﻘﺮب ،ص.260
) (62ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص.275
) (63اﻟﻤﺒﺮد ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ج ،4ص .383اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻧﺼﺎري) ،ت761ﻫـ( ،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ
ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺎزن اﻟﻤﺒﺎرك ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ،وراﺟﻌﻪ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ،
ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن1425) ،ﻫـ2005/م( ،ط ،1ص.234
) (64ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص-276ص.279
) (65اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.282
) (66اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.276
) (67اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،اﻟﻤﻘﺮب ،ص.259
) (68أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص.1300
)(69اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،ج ،1ص .437أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص.1300
) (70اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،ج ،1ص.437
)(71اﻷﺳﺘﺮاﺑﺎذي ،ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ج ،2ص ،222وﻳﻨﻈﺮ :ج ،4ص .288أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج،3
ﺸ ﺮ ﺑﻌﺪه
ص1301؛ وورد اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ص" :460ﻣﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﺨﻴﺮ ﺑﻌﺪه اﻟﻨﺎر ،وﻣﺎ ﺷ ﺮ ﺑ 
اﻟﺠﻨﺔ".
) (72ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص.302
) (73أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،اﻻرﺗﺸﺎف ،ج ،3ص.1301
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻷزﻫﺮي ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﺷﺮح اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﺠﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ
أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ،
ﻣﺮاﺟﻌﺔ :إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ) ،د.ت(.
اﻷﺳﺘﺮاﺑﺎذي ،رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ) ،ت686ﻫـ( ،ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ،ﻗﺪم ﻟﻪ
ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﻓﻬﺮﺳﻪ :إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت-
ﻟﺒﻨﺎن1428)،ﻫـ2007/م( ،ط.2
اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻴﺎﻓﻮﻟﻲ) ،ت543ﻫـ( ،ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ﻻﺑﻦ ﺟﻨّﻲ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺮاد اﻟﺤﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت-ﻟﺒﻨﺎن1428) ،ﻫـ2007 /م(،
ط.1
اﻟﺒﻐﺪادي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ1093-1030) ،ﻫـ( ،ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب ،وﻟﺐ ﻟﺒﺎب ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1427) ،ﻫـ2006/م( ،ط.4
اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن )ت392ﻫـ( ،اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ،دار اﻟﻬﺪى،
ﺑﻴﺮوت-ﻟﺒﻨﺎن) ،د.ت( ،ط.2
اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن) ،ت392ﻫـ( ،اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻓﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ وﺟﻮه ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح
ﻋﻨﻬﺎ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﻒ اﻟﻨﺠﺪي ،وﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﺒﻲ ،أﻋﺪه ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺸﻴﺮ اﻹدﻟﺒﻲ) ،د.ت( ،ط.2
أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ754-654) ،ﻫـ( ،ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :رﺟﺐ
ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ :رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1418) ،ﻫـ1998/م(
ط.1
اﺑﻦ ﺧﺮوف ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ) ،ت609ه( ،ﺷﺮح ﺟﻤﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ :ﺳﻠﻮى ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺮب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
)1419ﻫـ() ،د.ط(.
اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق )ت337ﻫـ( ،اﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠﻞ اﻟﻨﺤﻮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺎزن
اﻟﻤﺒﺎرك ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ1419) ،ﻫـ1996/م( ط.6
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اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻋﺮاﺑﻲ ﻻﺳﻢ )ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ
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اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ،أﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق )ت337ﻫـ( ،ﻛﺘﺎب اﻟﻼﻣﺎت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺎزن اﻟﻤﺒﺎرك،
دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت1412) ،ﻫـ( ط.4
اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﻟﺒﻐﺪادي) ،ت316ﻫـ( ،اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺤﻮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻔﺘﻠﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت1417) ،ﻫـ1996-م( ،ط.3
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،أﺑﻮ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﺒﺮ) ،ت180ﻫـ( ،اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون،
اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1425) ،ﻫـ2004/م( ،ط.4
اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ،أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻤﺰرﻳﺎن )ت368ﻫـ( ،ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
أﺣﻤﺪ ﻣﻬﺪﻟﻲ وﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت-ﻟﺒﻨﺎن) ،د.ت( ط.2
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ) ،ت911ﻫـ( ،ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺟﻤﻊ
اﻟﺠﻮاﻣﻊ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن1427) ،ﻫـ2006/م(
ط.2
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ) ،ت911ﻫـ( ،اﻷﺷﺒﺎه ،واﻟﻨﱠﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺤﻮ ،وﺿﻊ
ﺣﻮاﺷﻴﻪ :ﻏﺮﻳﺪ اﻟﺸﻴﺦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن1428) ،ﻫـ2007/م( ط.2
اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ )ت669ﻫـ(،
اﻟﻤﻘﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت-ﻟﺒﻨﺎن1418) ،ﻫـ1998/م( ط.1
اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔّﺎر) ،ت377ﻫـ( ،اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺜﻮرة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻨﱠﺠﺎر ،دار ﻋﻤﺎر1424) ،ﻫـ 2004/م( ،ط.1
اﻟﻔﺮاء ،أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ زﻳﺎد )ت207ﻫـ( ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ آل
اﻟﺪروﻳﺶ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﻴﺮوت-ﻟﺒﻨﺎن1432) ،ﻫـ2011/م( ط.1
اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﱠﺎﺋﻲ اﻟﺠﻴﺎﻧﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ) ،ت672ﻫـ( ،ﺷﺮح
اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،وﻃﺎرق ﻓﺘﺤﻲ
اﻟﺴﻴﺪ ،دار اﻟﻜﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن1422) ،ﻫـ2001/م( ط.1
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اﻟﺒﻄﻮش واﻟﺬﻧﻴﺒﺎت

اﻟﻤﺒﺮد ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻴﺰﻳﺪ) ،ت285ﻫـ( ،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ،
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺎب ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن1431) ،ﻫـ2010/م(.
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري) ،ت518ﻫـ( ،ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن1419) ،ﻫـ/
1998م(.
اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻧﺼﺎري) ،ت761ﻫـ( ،اﻟﻤﻐﻨﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺎزن اﻟﻤﺒﺎرك ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ،وراﺟﻌﻪ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن1425) ،ﻫـ2005/م( ط.1
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